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Abstract 
The authors have focused on SRC materials for using in rock sheds. Each statical 
bending test on SRC girders and SRC slabs was carried out to investigate their 
deformation performance and bending strength. After those tests the FEM analysis 
software, i.e., LS-DYNA was used to reproduce and analyze the behavior of those 
specimens. It was confirmed that even minority studs had effects on the anti-slip 
between steel material and concrete. In consideration of the results of statical tests and 
FEM analyses, a rock shed roof made of SRC girders and SRC slabs was constructed on 
a real scale. Weight-drop tests were carried out at a few locations on the roof, and the 
impact resistance performance was confirmed. Furthermore the effectiveness of 3D 
dynamic frame analysis software, i.e., Engineer's Studio which is more simple and 
suitable for the design work was confirmed by reproducing and analyzing the behavior 
















 実験装置は写真 2.1に示す曲げ試験機を用いた．図 2.1には静的曲げ試験に用いた
主桁断面図を示す．ロックシェッドは設計荷重が常時作用しない特殊構造物であるた
め，積極的な合成効果は期待せず，外鋼板および H 形鋼ウェブにはスタッド(16×80)
を 1 個/m2 程度で溶植している．試験体は支間長 12m である．引張鉄筋を過密配置し
ているため下縁から 90mm には無収縮モルタルを打ち込んだ．
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図 2.2には静的曲げ試験に用いた床版断面図を示す．外鋼板と H 形鋼にそれぞれ 2
本ずつスタッド(13×50)を 0.8～1m ピッチで溶植している．試験体は支間長 3550m で
あり，プレキャストコンクリートと現場打ちコンクリート間の打継目の付着を高める















写真 2.1 実験装置 
図 2.1 主桁断面図 図 2.2 床版断面図










用いた接触条件は，Normal contact と Tied contact，および Tiebreak contact の 3 種類で
ある．Normal contact は，通常の接触条件で接触面の剥離は許すが，貫通を許さない接
触条件である．Tied contact は，接触面の剥離を許さず固着させる接触条件である．
Tiebreak contact は，Tied contact から Normal contact へ切り替わる接触条件である．接触
面の内部せん断応力が入力したせん断付着強度よりも小さい時は，Tiebreak contact は
Tied contact であり，内部せん断応力がせん断付着強度に達した後は，Normal contact に
切り替わる．H 形鋼とコンクリート材料間の接触条件が解析結果に大きな影響を与える

























S(Shear) ◎ ◎ ◎ ◎
T(Tied) ◎ ◎ ● ◎
N(Normal) ◎ ◎ 〇 ◎
A(All) ● ● ● ●
S-without ◎ ◎ ◎ ◎
〇：Normal contact, ◎：Tiebreak contact, ：Tied contact 
図 2.5 荷重－変位関係（主桁） 図 2.6 荷重－変位関係（床版）
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S23-E3160 では T=140ms 付近で
最大変位Δ=10mm 程度を示した．
G2-E3160 では T=150ms 付近で最
図 3.1 試験体の形状寸法








































 表 3.2 には実験ケースの一覧を示す．実験後の床版上面コンクリートのひび割れ分
布性状を図 3.3に示す．No. 2-4 のケース以前の実験ケースではひび割れは一切生じて
いない．No.2-6 のケースでは載荷点で残留変位約 90mm を生じた．No.2-11 のケースで
も残留変位 250mm を生じた．いずれのケースにおいても全体破壊モードの様子を示し

































2-2 S12-E320 6.22 317
2-3 S12-E1060 20.72 1,056
2-4 S12-E1390 27.22 1,387
2-5 S12-E2030 10.1 20.52 2,031




2-8 G3-E470 9.22 470
2-9 G3-E730 14.22 725

























































図 4.1 数値解析骨組モデル 
図 4.2  Rayleigh 型減衰モデル載荷点変位波形（G2-E3160）


























(a)S23-E1100     (b)S23-E2130      (C)S23-E3160 












重ピーク時間 T2=10ms とし，図 4.6を得た．
このように仮定した伝達衝撃力波形を用いた
解析から得られた載荷点変位波形を実験値と






















図 4.6 伝達衝撃力波形モデル 
(a)S23-E4390 
(b)G2-E4390 
図 4.7 載荷点変位波形 

